












If rapid economic development is sure to bring “hierarchical consumption” 
(M. Ozawa), the solution can only be to give property to all of the people 
in the country. In China, economic development in recent years has 
brought about a social separation. As a result, the phenomenon of inactive 
consumption has occurred. Scholars are recognizing that they can do nothing 
but attempt to expand the consumer market to maintain continuation and 
development of the economy. Thus, a conclusion can be drawn that if the 
consumption of the farmers, who make up the majority of China’s population, 
is encouraged, the problem of inactive consumption can be solved. However, 
this rise in farmer’s consumption can not be achieved through impracticable 
theory. It is necessary to present a concrete method. This paper proposes 
that the best method of farmer consumption expansion is to give land 
privatization to farmers in the farming village areas of China. Of course, it is 
also acknowledged that the problem might also be solved if property is given 























































と、2003年の時点で中国の都市人口はすでに 52376 万人（全人口の 40.53％）
に達し、農村人口は 76851 万人（全人口の 59.47％）まで減少した。開放改革







48028 世帯、農村部では 68190 世帯を調査して、その収入と支出の状況をま



























































































































































































































































































































































10％を占める 1874.4 万世帯で、その世帯規模はもっとも大きいから 8641 万
人で、全農村人口の 11.2% を占める。中低、中位、中高の収入世帯は農村全
世帯の 80％を占める。その数は約 14995 万世帯である。高収入世帯は農村全
世帯の10％で、その数は 1874.4 万戸になるが、その世帯規模が小さいので、



































































































































































































































































































































































































































（1）中国政府は 2006 年 9 月からようやく全国で義務教育制度を実行すること
を決めた。
（2）『中国統計年鑑── 2005』すでに出版されたが、ここで利用する資料は
2003 年のもので、2004 年のものではない。『中国統計年鑑── 2005』によれ
ば、農村の中位収入世帯の一人当たりの総収入が 3535.27 元なのに、総支出
は 5005.02 元になっている。これは事実であれば、この世帯の総人口は、2億
人いるので、単純計算すれば、全国この世帯の家計だけは 3000 億元の赤字に
なる。さらに低収入世帯の家計も赤字なので、農村崩壊という結果になる。
これはありえないことなので、2004 年のデータのミスがあって利用できない
と判断する。
（3）李培林、張翼「階級階層的消費分層」中国社会科学院社会学研究所 HP、
http://www.csdn618.com.cn/centrury/wencui/020114200/0201142018.htm 
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